










This paper describes the efforts of those who work with informational machines and with 
informational analyses to provide a basis for understanding consciousness and for specu-
lating on what it would take to make a conscious machine. Some of the origins of these 
considerations are covered and the contributions of several researchers are reviewed. A 
distinction is drawn between functional and phenomenological approaches showing how 
the former lead to algorithmic methods based on conventional programming, while the lat-
ter lead to neural network analyses. Attention is drawn to the many open questions that this 




















This	 is	 an	 elaborated	 version	 of	 “Machine	


















swartzneuro.org/abstracts/2001/summary.asp).	 In	 the	 years	 which	 followed	
several	lines	of	research	investigating	the	design	of	such	artifacts,	came	into	
being	and	these	form	the	basis	of	this	article.	We	also	consider	some	of	the	







































2.2 Virtual Machine Functionalism
A	virtual	machine	is	an	entity	that	‘runs’	on	a	computer	with	characteristics	
of	its	own	that	are	independent	largely	of	the	processing	nature	of	the	‘host’	





















sensory	 input.	 Sloman	 and	 Chrisley	 point	 out	 that	 this	 impoverished	 view	
may	be	replaced	by	a	richer	one	where	one	allows	that	a	mental	state	is	the	









2.3 Phenomenal Virtual Machines






























3. Consciousness in Systems and Robots
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3.3 The Externalist Outlook for Robot
Antonio	Chella	of	Palermo	University	(2007)	has	designed	a	robot	that	ac-
cepts	 two	 views	 of	 consciousness:	 externalism	 (as	 advocated	 by	 Riccardo	
Manzotti	 (2006)	of	 the	University	of	Milan)	and	 the	 ‘sensorimotor	contin-
gency’	expressed	by	Kevin	O’Regan	and	Alva	Noë	(2001).	Externalism	con-
tends	 that	 consciousness	of	 the	world	 cannot	 be	 studied	by	 constraining	 it	
to	the	brain	–	if	a	theory	of	consciousness	is	to	arise	it	must	incorporate	the	
‘entanglement’	of	brain	and	environment.	In	agreement	with	this	is	the	sen-


































4.2 Theory within Neurophysiology
While	discovering	behaviours	of	the	cells	(neurons)	in	the	brain	itself	is	not	




Taylor	 of	 King’s	 College	 in	 London.	 He	 argues	 for	 the	 central	 role	 of	 at-
tention	in	human	consciousness,	and	that,	consequently,	machine	approaches	
should	deal	centrally	with	attention.	In	Taylor	(2007)	he	describes	a	system	
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In diesem Beitrag werden die Anstrengungen von Forschern beschrieben, die sich mit Daten-
verarbeitungsgeräten und Informationsanalysen beschäftigen, um die Grundvoraussetzungen 
zu schaffen für ein adäquates Verständnis von Bewusstsein sowie Spekulationen darüber, welche 
Schritte erforderlich sind, um eine mit einem Bewusstsein ausgestattete Maschine herzustellen. 
Während die Beiträge einiger Forscher im Einzelnen vorgestellt werden, bleiben andere Ur-
heber erwähnter Spekulationen unerwähnt. Der Verfasser unterscheidet zwischen einem funk-
tionalen und einem phänomenologischen Ansatz. Er zeigt auf, dass der funktionale Ansatz in 
algorithmischen, auf konventionellen Programmierungsmethoden gründenden Methoden resul-
tiert, der phänomenologische Ansatz wiederum in neuralen Netzwerkanalysen. Sodann widmet 
sich der Verfasser zahlreichen offenen Fragen, die aus diesem Ansatz hervorgehen, und stellt 
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dans les machines informatiques virtuelles
Fonctionnalisme et Phénoménologie
Résumé
L’article décrit les efforts employés par ceux qui travaillent sur des machines et des analyses 
informationnelles afin de fournir des clés de compréhension de la conscience et des hypothèses 
sur les moyens nécessaires à la fabrication d’une machine consciente. Le texte mentionne cer-
taines origines de ces considérations et fait le compte rendu des contributions de plusieurs cher-
cheurs. Une distinction est établie entre les approches fonctionnelles et phénoménologiques. 
Les premières mènent aux méthodes algorithmiques fondées sur la programmation conventio-
nnelle, tandis que les secondes mènent aux analyses du réseau neural. Le texte attire l’attention 
sur de nombreuses questions ouvertes suscitées par cette approche et comporte des réflexions 
sur des travaux futurs. 
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